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Article 1

NOTRE COUVERTURE
Volume 3

Octobre 1966

Numero 4

Revue d’etudes et d’informations
paraissant en deux editions distinctes:
frangaise et anglaise par les soins de
I'Administration Generale
de la Congregation du Saint-Esprit
et de rimmacule Cceur de Marie
a I’intention des membres
de la Congregation.
Abonnement annuel: 13 Fr.franqais
650 Fr.CFA — 19 shillings
2 dollars 70 cts — 9 guilders 75 cts.
C.C.P.: ’’C.S.Sp. Administration
Generale” 17-668-04, Paris
Toute correspondance concernant
la revue doit etre adressee a:

Line des raisons qui font bien augurer du developpementd’une Province
espagnole de la Congregation, c’est
le concours genereux et fidele que
nous rencontrons parmi la population. On trouvera des details a ce
sujet dans I'article de la page 1, qui
traite de nos fondations en Espagne.
Notre photo de couverture represente la ’’Coral Blanquerna”, qui s’est
produite devant un public de 400
personnes, le 5 fevrier dernier, lors
des ceremonies qui ont marque le
premier anniversaire de la venue de
nos confreres en Catalogne.

COR UNUM, Clivo di Cinna, 195
Rome, Italie
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II arrive assez souvent que les premieres lignes de cette revue — sous le titre
’’Pour commencer” — soient I’expression d’un regret. Ce sera encore le cas,
cette fois-ci.
Tout d’abord, nous devons presenter nos excuses pour le retard avec lequel
paraitra ce numero. Mais il y a une bonne raison a cela: le transfer! de Paris
a Rome de I’Administration Generale. Comme c’est la premiere fois qu’un tel
evenement se produit en plus de deux siecles — et meme presque en trois! —
il est peu probable que nous puissions recourir encore a cette excuse s’il se
produisait un nouveau retard.
Puis, pour la meme raison, nous avons reduit le nombre de pages — pour ce
seui numero, esperons-le! Plutdt que de prendre le temps d’augmenter le
contenu, ce qui aurait entraine de nouveaux delais pour la parution, nous avons
prefere utiliser ce que nous avions sous la main et I’envoyer, sans plus
attendre, a I’impression.
Pour ces deux deficiences, nous faisons appel a votre indulgence.

Incidemment, nous serions tres heureux de recevoir plus de copie, specialement
des missions. Peut-etre avez-vous envie d’ecrire, mais vous besitez sur les
sujets a trailer. Si vous vous reportez a la correspondance citee sous notre
rubrique ’’Pour finir”, vous trouverez la solution de votre difficulte.

U o e u v r e d e la C o n g r e g a tio n e n E s p a g n e
I. U N PEU D'HISTOIRE
L’idee d’etablir la Congregation en Espagne ne date pas d’aujourd’hui. Elle
est aussi ancienne que la Congregation elle-meme. Le Venerable Pere y pensa
deja.
Cependant, ce fut seulement en 1951,
le 23 Octobre, que la premiere communaute, destinee a devenir une future
province, s’etablissait a Madrid, dans
la rue Garcia Morato, 117, Cette premiere residence n’etait pas propriete de
la Congregation; c’est pourquoi les
deux peres et le frere essayerent de
trouver une autre maison qu’on pourrait acheter pour s’y etablir definitivement. De fait, le jour de Paques, 5
Avril 1955, nos confreres celebrerent la
premiere messe dans la nouvelle residence de la rue Olivos, 12. C’est dans
cet immeuble, situe tout pres du quartier
universitaire, qu’on installa le centre
de la propagande missionnaire en Espagne.
A I’automne de 1956, on ouvrait le
petit-seminaire a Paredes de Nava,
avec une douzaine de petits-scolastiques. La maison etait propriete de
I’eveche de Palencia. Comme elle etait
petite, on en chercha une autre a Valladolid. En 1959 on y transferait les
petits-scolastiques de 4eme et de 5eme.
La maison de Valladolid, elle aussi,
n’etait pas adaptable pour un petitscolasticat. En 1962 on transporta tons
les petits-scolastiques, ceux de Paredes
et ceux de Valladolid, a Tortoreos, village du diocese de Vigo, tout pres de
la frontiere du Portugal. La maison
avait ete donnee par une dame a
I’eveque pour y installer une communaute de religieux qui se chargeraient
de I’education de quelques gar?ons
pauvres du village. Nos confreres accepterent ce compromis et, de plus, se
chargerent d’une petite paroisse, celle
de Las Nieves. Quelques mois apres,
les superieurs majeurs renoncerent a de
nouvelles admissions. On avait decide
que le petit-scolasticat serait supprime
pour etre remplace par le noviciat.
En effet, en Septembre, 1964, on ouvrait le
premier noviciat de la Congregation en
Espagne avec 9 novices-clercs et 1 novice-

frere. Les petits-scolastiques sont alles, quelques uns (8) au petit-scoiasticat de Fraiao
(Portugal); les autres (21) au petit-seminaire
du diocese d’Astorga. De ceux qui sont
alles au Portugal il y en a quatre au grandscolasticat. De ceux qui sont alles au seminaire d’Astorga restent neuf.

Quoique je n’aie pas la pretention de
vous donner un rapport complet de
cette periode, je ne peux passer sous
silence les noms du Pere Isalino, qui
a ete le premier directeur de I’ceuvre;
du P. Felgueiras, qui mourait saintement en Novembre, 1956 apres un accident de chemin de fer; du P. Maio, qui
tomba malade en 1962 par suite d’exces
de travail; du P. ^'Iur, notre premier
confrere espagnol; du P. Santos, qui
a ete pendant quelques annees le Directeur de la propagande missionnaire en

L ’eniree de notre maison d Madrid.
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Espagne: des peres Alberto Camboa,
Venancio Pereira, Domingos Salgueiro
da Mota, qui ont ete professeurs des
petits scolastiques a Paredes.
II. ETAT ACTUEL DE L OEUVRE
Tons les peres et freres qui se trouvent
ici savent tres bien quelle est la raison
de leur presence en Espagne: la recherche inlassable de vocations missionnaires et leur formation spiritaine. Les
resultats visibles de ces annees de
travail les void: trois peres en mission
en Angola: 13 scolastiques au grand
seminaire de Carcavelos (Portugal):
quatre freres espagnols: sept novices
dont quatre novices-clercs et trois
novices-freres: un postulant et neuf petits-scolastiques. II faut joindre a ce
nombre un scolastique qui est professeur au petit seminaire de Nova-Lisboa
(Angola). Un des grands scolastiques,
deja pretre, fera sa consecration a
I’apostolat cette annee.
Suivant les directives des Superieurs
Majeurs, I’activite de la congregation
en Espagne se trouve polarisee autour
du Noviciat et de la propagande.
Noviciat
Le noviciat a ete ouvert en Septembre
de I’an passe: sept de ces novices ont
fait leur profession religieuse: un autre
I’a faite au mois de Mars. Le novicefrere est retourne chez lui. Le meme
jour, huit Septembre, sept novices, dont
quatre clercs, ont commence leur noviciat. En Octobre, un autre les rejoignait. En Decembre un des novicesclercs rentrait chez lui. A titre d’information, j’ajouterai que parmi les novices de I’an passe se trouvaient deux
de premiere annee de theologie, venus
d’un Seminaire diocesain: les novices
de cette annee sont venus, deux des
seminaires diocesains et deux du Lycee.
Pour la formation des novices, pour
s’occuper de la paroisse et d’une communaute de religieuses et aussi de I’instruction d’un groupe de gargons du
village, il y a au Noviciat quatre peres
et deux freres. Le P. Olavo Teixera,
Superieur de la communaute et MaTtre
des novices: le P. Mendes Pereira,
sous-maitre: le P. Cardoso, confesseur
des novices et aumonier de la communaute des soeurs et le P. Couto econo2

me et aumonier de la paroisse. Les deux
freres Hermenegildo et Rosario s’occupent du menage de la maison. Un autre
pere, le P. David est arrive le mois
dernier pour se charger de la propagande du nord-est de I’Espagne, c’esta-dire, des provinces de Galice, de
Leon et des Asturies.
III. PROPAGANDE
Ici comme partout, et surtout dans les
fondations, on trouve des difficultes.
Je ne m’arreterai pas aux difficultes de
1exterieur. En general les gens nous
accueillent tres bien. L’Espagne est un
pays tres catholique et riche en vocations, quoiqu’il y ait des contrees plus
riches que d’autres. Meme generosite
au sujet de I’aide materielle. Ce qu’il
faut, c est s’organiser pour chercher les
unes et les autres.
Au sujet des difficultes internes je dirai
un mot sur trois categories de difficultes auxquelles doivent faire face nos
confreres. Ce sont: I’inexperience, la
langue, le manque d’argent.
Exception faite pour les trois directeurs
de residences et un frere, les peres
charges de cette oeuvre sont des jeunes,
de 30 a 40 ans. Quoique tous aient de
I’experience missionnaire, aucun d’eux
n’a regu de preparation speciale pour
cette tache si delicate de decouvrir et
encourager les vocations missionnaires.
Ils n’ont pas eu encore le temps
d’acquerir une experience personnelle
en la matiere, parce que le plus ancien
dans cette affaire est le Directeur de
la propagande qui est arrive ici il y
a trois ans, a peu pres.
La deuxieme difficulte c’est la langue. Tous
les peres sont portugais. II n’est pas difficile
pour un portugais de comprendre I’espagnol,
suit parle, soit surtout ecrit. Mais pour ce
travail de propagande, cela ne suffit pas. II
faut en quelque sorte etre expert en Part de
parler parce qu’on est invite souvent a prendre la parole devant des publics cultives, a
la Radio et meme a la Television. Pour ces
occasions il ne suffit pas de pouvoir „se
debrouilier”. Presque tous les peres charges
du recrutement out ete obliges de faire des
tournees de propagande un mois apres leur
arrivee en Espagne. La necessite cree I’organe, c’est vrai une fois encore. Mais quels
efforts ne doit pas faire I’organe en ce
cas!

La derniere difficulte, c’est la question
economique. On pourrait ecrire un
roman si on voulait decrire en detail
toutes les demarches essayees pour se
procurer des fonds materiels pour cette
oeuvre. Dans ce roman ne manqueraient pas des petites histoires tres amusantes a cote de pages un peu douloureuses. Mais je tais tout cela pour vous
presenter en resume I’etat actuel du
probleme.
Comme vous le savez, la fondation de
cette province depend de la Province
du Portugal et de la Maison-Mere. La
province du Portugal, qui se sacrifie en
envoyant ici ses membres, n’est pas
riche. De plus elle a du faire face, ces
dernieres annees, a des depenses enormes avec les constructions du GrandScolasticat, du nouveau noviciat, d’une
nouvelle residence pour les missionnaires a Lisbonne, et avec les travaux
d’adaptation des petits-scolasticats aux
exigences de I’education actuelle.
Les choses etant ainsi, le budget pour
cette annee prevoit 4.000 dollars comme subside de la province portugaise
a cette oeuvre d’Espagne. Avec cette
aide et avec le fruit de nos travaux

nous devrons ,,nous debrouiller”. Mais
rien que pour maintenir les petitsscolastiques, il nous faut 2.000 dollars.
Comment allons-nous, avec les deux
autres milles nous acheter deux -voitures, un appareil de cinema, de nouveaux films, choses urgentes pour notre
travail de propagande? Nous avons une
cinquantaine de bourses d’etude, c’est
vrai. Mais si on ne nous donne pas la
permission de faire circuler cet argent,
qu’allons-nous faire? Nous serait-il possible d’accepter des prets que de bons
amis veulent bien nous faire?
Nous sommes surs que les Superieurs,
desireux d’apporter une solution a toutes ces questions, voudront bien examiner a nouveau le probleme de notre
oeuvre et en donner une solution urgente et efficace. A ce sujet la visite du
Tres Rev. Pere, il y a quelques jours,
a ete tres encourageante pour nous
tous.
Maisons et activites des membres.
Madrid. — Dans cette residence il y a
cinq peres et deux freres. Le P. Rego,
superieur-econome de la communaute,
est aussi econome general de toute
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I’cEuvre et aumonier d’un college de
jeunes filles. II se charge de visiter
periodiquement les bienfaiteurs de la
communaute qu'on a dans la ville.
Le pere Jose Araujo, Directeur de la
propagande et membre du conseil provincial, est plus directement charge de
repondre aux lettres des gens qui demandent quelque information au sujet
de la Congregation ou qui lui manifestent leur vocation missionnaire. II se
charge aussi du programme ,,Quince
Minutos Misionales” (Quinze Minutes
Missionnaires). Ce programme, emis
par la Radio Intercontinentale d’Espagne, tous les samedis soir a huit heures,
est le plus ancien et le plus efficace
moyen de propagande dont nous disposons. Ce programme gratuit est du
a I’amitie du Directeur et des fonctionnaires de la Radio et surtout a I’initiative de notre confrere, le P. Maio, qui
a su gagnerleur amitie. Dans ces quinze
minutes, apres la petite histoire de
saveur africaine, on parle des missions,
des vocations missionnaires et de la
Congregation. De plus, le P. Araujo,
visite aussi les seminaires plus proches
et regoit les personnes qui nous visitent.
Le P. Jose Veiga est charge de la redaction
de notre revue missionnaire; Pentecostes
Misionero. Nous avons maintenant 5.500
abonnes. Parmi eux, ii y a 1.500 seminaristes. Les abonnes ordinaires paient 50 pesetes
par an; les seminaristes 20. Pour augmenter
les abonnements parmi ies seminaristes, le
Pere a organise pour eux un concours. Ils
doivent, pendant six mois, repondre a des
questions qu’il leur envoie. Ceux qui repondront le mieux auront huit jours de vacances
au Portugai, au mois de Juiliet. Le resultat
a depasse les previsions: dans un mois on a
vu doubler le nombre des abonnes seminaristes. De plus, le P. Veiga est le responsable
des 9 petits-scolastiques que nous avons au
petit-seminaire de la Baneza, diocese d’Astorga. Ii les visite au moins tous les mois.
£ n vacances, il organise des camps avec
eux pour favoriser le contact avec la congregation.

Un autre pere qui vient d’arriver
d’Afrique, le P. Barbosas, est charge
de I’administration de la propagande.
Ce pere avait ete deja, il y a trois ans,
professeur a Paredes et a Tortoreos.
Le P. Martins Salgueiro est presque
exclusivement charge des visites aux
4

seminaires. Nous les avons visites presque tous. Dans la plupart des cas on
ne pent les visiter qu’une fois en deux
ans. En general, le pere arrive au
seminaire le mercredi ou samedi soir.
Le jour meme il est invite a donner une
conference missionnaire aux seminaristes. Parfois la conference a lieu le jeudi
ou le dimanche soir. Il cUebre la Messe
et donne la meditation le matin. Le soir
du dimanche et du jeudi il peut prendre
un contact plus direct avec les seminaristes, soit au cours de la recreation,
soit en promenade, soit dans sa chambre
pour ceux qui viennent lui faire visite.
Dans ces tournees missionnaires, on profite
de I’occasion pour visiter aussi d’autres
centres d’enseignement, colleges et Lycees
et aussi des couvents de religieuses. Ceux-ci
on les visite, non pas evidemment pour recolter des vocations, mais pour demander
une assistance spirituelle qui nous est bien
necessaire. Plusieurs de ces communautes
regoivent notre revue. Une remarque interessante, c’est la Joie avec laquelle nous
accueillent ces moniales. Pour le logement
on s’adresse aux seminaires, aux presbyteres,
a des communautes de religieux. Rarement
on est oblige de se rendre a I’hotel.

Les deux freres, le Fr. Antonino et le
Fr. Emilio, sont des collaborateurs
precieux, non seulement pour se charger du menage de la maison, mais
surtout pour aider les peres en d'autres
travaux: expedition de la revue, preparation des emissions de Radio, visite
aux bienfaiteurs, etc.
^

^

*

Barcelone. Il y a un an, le 5 Fevrier
1965, le pere Joaquim Ramos Seixas et
le Frere Javier arrivaient a Barcelone
pour y fonder une nouvelle residence.
Le P. Manuel David Sousa, alors en
visite aux seminaires du nord, les rejoignait deux semaines apres.
Les premiers contacts ont ete un peu
difficiles. Peu a peu, nos confreres se
sont procure des amis qui les aidaient.
Dans ce travail de recherche de nouvelles amities a ete precieuse la collaboration de Mademoiselle Mercedes Dotres
et de son frere. Chez eux on a des
reunions periodiques avec les nouveaux
amis. Ils nous ont procure aussi un
groupe de jeunes gargons et de jeunes
filles, qui se reunissent tous les quinze

jours chez nous pour causer sur les
problemes missionnaires. Apres la reunion, tons participent en communiant
au Saint-Sacrifice de la Messe.
Avec I’aide de tons nos amis nous
avons cdebre le premier anniversaire de
la fondation de cette residence. On
organisa une session publique. Une
chorale universitaire et un orchestre
feminin nous ont prete volontiers leur
concours. On fit imprimer des programmes. On en profita pour y mettre quelques mots au sujet de la vie et de
I’oeuvre de notre Vtoerable Pere et de
la Congregation.
Les resultats ont depasse de loin ce qu’on
pourrait esperer. Nous avons reuni dans une
salle de cinema environ 400 personnes, parmi lesquelles se trouvaient le representant
officiel de Mgr. I’archeveque, le Directeur
diocesain des O.P.M., le Dr. Segura, et le
Pere Vinamata (S.J.) grand bienfaiteur de
la communaute. Entre les morceaux executes par la chorale et par I’orchestre,
prirent la parole le Directeur des O.P.M., le
pere Araujo et le pere Ramos, superieur de
la communaute, qui furent attentivement
ecoutes. Le film-documentaire Kilimanjaro
a servi a donner une ambiance missionnaire
a cette reunion. Tous les journaux de la
ville ont fait des reportages de I’evenement.
On a deja senti les effets de cette propagande soit par des temoignages d’estime envers
la congregation, soit par des dons materiels
qui arrivent chaque jour.

Pour prendre un contact plus direct
avec la jeunesse et pour se procurer
des moyens de subsistance, les peres
ont assume la charge de douze classes
par semaine dans un college paroissial
de la banlieue. Surement nous suppri-

Le noviciat actuel en Espagne d Tortoreos

merons ces classes I'annee prochaine,
surtout parce que les deux peres ont
deja assez de travail avec la propagande et le recrutement.
IV. PERSPECTIVES D ’AVENIR
En Octobre, s’il plait a Dieu, nous
ouvrirons une residence pour les grands
scolastiques. C’est la volonte des Superieurs que nos seminaristes frequentent une universite de Philosophie et
Theologie.
Nous avons fait deja les premieres
demarches pour que cette residence
s’ouvre a Barcelone. II y a ici une universite pour etudiants jesuites. Le Recteur de I’universite et le provincial se
sont montres tres comprehensifs et disposes a nous aider en tout ce qu'ils
pourront. Le Tres Rev. Pere a examine
,,in loco” toutes ces possibilites et il
nous a dit que de sa part il ne voyait
aucun inconvenient. Neanmoins il lui
faudra consulter le Conseil General
avant de nous donner son approbation
definitive. La veille de son arrivee ici,
le 19 Mars, un de nos bienfaiteurs nous
a donne 250.000 pts, destines a cette
residence.
On pense aussi serieusement a la construction d’un noviciat. La maison de
Tortoreos n’est ni adaptee ni adaptable a cette utilisation. On a deja trouve
une dame qui nous offre le terrain
necessaire pour cette oeuvre. La ville,
pres de laquelle il est situe, s’appelle
Aranda de Duero, et se trouve a michemin entre Madrid-Burgos et BurgosValladolid, dans une contree tres riche
en vocations.
Pour remedier au manque de litterature,
nous pensons faire une deuxieme edition de la Vie du Vtoerable Pere, qui
sera completee par des petites brochures sur sa doctrine. En Fevrier nous
avons commence la publication d’un
supplement de Pentecosfes pour les
membres de I’Archiconfrerie (on I’appelle aussi Association) du SaintEsprit. Ce supplement porte le nom de
Paraclito et sert a maintenir des contacts reguliers avec les membres de
I’Association et a entretenir leur vie
spirituelle.
Alberto dos Anjos Coelho,
Barcelone

La diminution du nombre
des missionnaires

L’idee, le fondement meme de la ’’mission” avail subi une sorte de
degradation dans I’esprit de beaucoup. L’idee de tolerance, en reaction centre un certain prosdytisme, contribuait a ’’demonetiser”, pour
ainsi dire, la sublime vocation du missionnaire. Le lien apparent, en
'bien des cas, entre la ’’colonisation” et la ’’mission” allait fatalement,
a I’heure oCi s’affirme le phenomene de la ’’decolonisation”, provoquer
un ebranlement dont les consequences pouvaient etre extremement
facheuses.
Par ailleurs, la prise de conscience, assez soudaine, par I’ensemble de
I’opinion publique, des immenses besoins des pays en voie de developpement, entralnait, certes, des elans de generosite admirables, que Nos
predecesseurs et Nous-meme avons ete les premiers a encourager et
meme a susciter dans une certaine mesure. Mais I’accent mis sur les
necessites materielles de tant de malheureuses populations risquait
d’obscurcir quelque peu, chez d’aucuns, ce qui, pour I’Eglise, reste
primordial: la Parole de Dieu a transmettre, le message du salut a
communiquer, en un mot: I’evangelisation.
Ces evolutions sur le plan des idees, s’ajoutant a bien d’autres facteurs
qu il serait trop long d’analyser, ne tarderent pas a s’inscrire dans les
fails, et 1on a assiste, en ces dernieres annees, a une baisse reguliere
et preoccupante du recrutement des Instituts missionnaires. Nous
avons eu sous les yeux, pendant le Concile, une statistique communiquee par un eveque, qui mentionnait, pour les departs en mission ces
dernieres annees, les chiffres suivants:
Departs en 1952:
Departs en 1956:
Departs en 1961:

850
650
330

C’est a ces consequences inquietantes que I’oeuvre du Concile pent et
doit apporter un remede qui ne soil pas simplement une ’’recette”
empirique, au plan des fails, mais d’abord une oeuvre de profonde
reflexion, au plan de la theologie. II est symptomatique, en effet, que la
volonte tres nette des Peres conciliaires s’etant manifestee en ce sens,
une si grande extension ait ete donnee au decret ”Ad Gentes”, qui ne
devait comporter initialement, vous vous en souvenez, que quelques
breves propositions...
(S.S. Paul VI a I’assemblee annuelle des Directeurs nationaux ct dcs
membres des Conseils Superieurs des O.P.M., le 13 mai 1966.)

Le Pere Libermann et le
Renouveau d’aujourdhui
Dans son dernier article, le P. McKay montre combien les idees du Pere
Libermann, specialement celles sur la foi, coincident remarquablement avec
ie renouveau suscite par Vatican II.

I.
’’Faire la verite” (Jn. Ill, 21), c’est a
quoi nous sommes invites par le Second
Concile du Vatican. C’est la une activite qui evite tout ce qui est specieux, tout
ce qui est creux, qui depasse le simple
exa-men d’un observateur, qui, si comprehensif soit-il, n’est qu’une disposition
interieure sterile. C’est une perception
creatrice dont le centre vital est la Foi.
’’Telle est done la Foi que Dieu attend de
nous; et II ne trouve ce qu’il demande, que
quand II a donne ce qu’il a trouve.” (St.
4ugustin, Tract XXIV in Jn. VI.)

Le Concile insiste fortement sur la necessite de realiser que la Foi est beaucoup plus qu’un assentiment intellectuel
a des propositions; c’est une adhesion
loyale a un Dieu qui est personnel, et
non pas une force providentielle et eternelle. (Cf. Const, sur la Revelation Divine, n° 5)
”Les avantages de cette foi sont immenses;
d’abord, par elle-meme, cette vie de foi est
plus excellente et plus interieure que toutes
les voles sentimentales. Dieu agit dans nos
antes d’une maniere plus pure, plus delicate
et plus intime, et partant les fruits qui en
resultent sont plus parfaits.” (P. Libermann,
Rennes, 5 fevr. 1838.)

A Taction interieure de Dieu il faut donner ce qu’elle inspire: T ’’obeissance de
la foi” (Rom. XVI, 26; cf. I, 5; 2 Cor.
X, 5 sq.). II ne s’agit pas d’un acte de
foi fait en passant, mais d’une vie de
foi animee par Tesperance et la charite.
(Ecrits Spir. p.2) Ramener la vie spirituelle fervente au niveau d’un ideal
pour une elite (meme chez les religieux)
s’oppose diametralement au renouveau
de cette rencontre personnelle et amoureuse avec Dieu, qui est fondamentale

si Ton veut temoigner pour Dieu, servir
Dieu et le prochain. Pour cette rencontre, ce temoignage et ce service, Tobeissance de foi constitue le mouvement interieur essentiel. La Foi connait le ’’sens
de Dieu” et stimule la croissance jusqu’a la ’’plenitude du Christ”. (Eph. IV,
13)
Passant en revue les changements psychologiques, moraux et religieux qui
caracterisent notre epoque, les Peres de
Vatican II deplorent cette attitude qui
considere la religion comme une ’’conception magique du monde”, et son
abandon comme ”une exigence du progres scientifique ou de quelque nouvel
humanisme ”, et ils insistent sur cette
’’adhesion de plus en plus personnelle et
active a la foi” comme sur la lumiere
grace a laquelle on peut percevoir Tabsurdite de ce ’’nouvel humanisme”, si
impressionnante que soit son influence
”au niveau philosophique, comme dans
la litterature. Tart, Tinterpretation des
sciences humaines et de Thistoire, la
legislation elle-meme”. (Gaudium et
Spes, n° 7)
”11 ne s’agit pas id de la connaissance parfaite de Dieu, mais d’une connaissance telle
qu’elle existe toujours dans toute ame qui va
sincerement a lui. C’est un gout, un sentiment, une impression, une conception qu’on
a de Dieu... que Dieu donne.” (Ecrits Spir.
p. 20)

Et que Ton ne s’imagine pas que, par
ce don, Dieu permette que son temoin
et ami devienne etranger aux aspirations culturelles et sociales du coeur des
hommes d’aujourd’hui. Car Tobeissance
de la foi rend plus sensible a Taction
presente de TEsprit-Saint dans TEglise.
Elle apporte a Thumanite cette sagesse
qui fait tellement defaut: ”Da... recta
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sapere." Appreciant toutes choses a leur
juste valeur, nous echapperons au reproche de Notre-Seigneur: ’’Arriere de
moi, Satan!... tes vues ne sont pas celles
de Dieu, mais celles des hommes.” (Mt.
XVI, 23) La propagation militante ou
pacifique de I’atheisme de nos jours
exige pour remede ”le temoignage d’une
foi vivante et adulte, c’est-a-dire d’une
foi formee a reconnaltre lucidement les
difficultes et capable de les surmonter.”
(Gaudium et Spes, n° 21) C’est pourquoi, dans la mesure meme ou cette
crise le requiert, nous devons progresser
dans une foi ’’penetrant toute la vie des
croyants, y compris leur vie profane.”
(Ibid.) C’est a ce point precis que I’enseignement toujours valable de Libermann, condense en cette phrase: Dieu
c’est tout, I’homme c’est rien, atteint son
maximum d’actualite. L’obeissancc de la
foi, le sens de Dieu poussent I’ame a
I’oubli de soi et a I’aneantissement, pour
qu’elle retrouve sa plenitude dans une
foi qui penetre la vie tout entiere. C’est
ainsi que trouveront leur vraie perspective toutes les directives qu’il proposait
aux ames en vue d’un dialogue de foi
et d’une rencontre personnelle avec
Dieu.
A travers ses ecrits, Libermann manifeste une grande attention a la mort que
le peche inflige a I’ame, et aux folles
tendances de notre nature qui la poussent vers cette mort. Comme un element
central de la foi, il souligne la conviction que Dieu est Celui qui a ressuscite
le Christ d’entre les morts et qui nous
a ressuscites dans le Christ, Conviction
qui ne surprend pas chez quelqu’un qui
a regu une education juive fermement
basee sur cette foi d’Abraham, dont St.
Paul a ecrit: ’’Abraham... notre pere...
qui crut en Celui qui rappelle les morts
a la vie et appelle le neant a I’etre.”
(Rom. IV, 16-17)
’’Notre-Seigneur est notre resurrection par
la foi qu’il imprime dans nos ames, et par
laquelle il commence a nous attirer a lui et
nous justifier, et 11 est notre vie par la charite parfaite qu’il nous communique.” (Comm,
St, Jean, p. 602)

Cette ”foi en la puissance de Dieu qui
I’a ressuscite des morts” (Col. II, 12;
cf, Rom, X, 9: 1 Cor, XV, 2; 2 Cor, IV,
13-H; Eph. I, 19; 1 Thes, IV, 14), selon
8

Libermann, conduit non seulement a la
decouverte d’un Pere qui ressuscite le
Christ pour nous, d’un Ami qui, pour
nous, a congu le Verbe dans le sein de
la Vierge Marie, mais aussi a la perception de ce qui est I’essentiel meme
de cet amour dont notre ame a ete gratifiee, (Cf. le commentaire de Maritain
sur ces mots de St. Thomas ”Est Verbum, non qualecumque, sed spirans
amorem” in la q. 43, a. 2, ad, 2; ”En
nous aussi bien qu’en Dieu, I’amour doit
proceder du Verbe, c’est-a-dire de la
possession spirituelle de la Verite par
la foi.” — De la Vie d’Oraison, p. 11)
Par cette faculte de vision, Dieu nous
montre ce que nous sommes et ce qu’il
est, et ce qu’il attend d’une rencontre
personnelle avec lui, a la fois pour notre
bien et, a travers nous, pour celui des
autres, dans une activite vivifiante. (Cf,
Ecrits Spir. pp, 19-20)
’’Hoc est opus Dei, ut credatis in eum quern
misit ille. (Jn. VI, 29) La foi interieure est
I’ame de I’ceuvre et en fait la vie; I’oeuvre
exterieure en est le corps; I’oeuvre exterieure
sans la foi interieure est un corps sans ame.”
(Comm. St. Jean, p. 239)

La desillusion que lui apporta I’experience concernant la croyance juive
dans les privileges d’un ’’peuple elu ” et
dans les pratiques exterieures favorisa
sans doute, chez Libermann, I’insistance
essentielle qu’il met sur ’’I’interiorite ”,
(cf, E.S, p. 10-12) Dans ces pages,
apres avoir note I’impulsion que donne
I’amour-propre a la recherche de nousmemes et a ’’I’exteriorite” de nos oeuvres, il met en relief la necessite, implicite dans la foi, d’une certaine affinite
entre la nature divine et la notre, Cette
realite decoule, pour ainsi dire, de la
triple personnalite de la nature divine et
des trois facultes de I’ame. En tout cela,
il souligne le rapport necessaire de ces
facultes avec les trois vertus theologales, (Ibid. p. 12-14) La Foi, c’est I’amour savourant ’’I’Eternelle Lumiere
qui aime et sourit.” (Dante) La foi, en
tant que force agissante, est esperance.
(cf. Tit. I, 2) Ainsi, pour I’homme moderne, la foi fait, de ceux qui la pratiquent, de vivants exemplaires du
Christ, ”voie, verite et vie.” (cf. E.S.
p. 14-15) Line excellente illustration de
la penetration interieure de la foi —

c’est-a-dire d’une vie spirituelle fervente rayonnant sur les autres, — se trouve
dans les idees de Libermann sur la predication. (cf. ”La puissance de la Parole selon Libermann” par J. L. Lunot,
dans Spiritus, n° 18, p. 61-70)
II.
”La vie moderne, sous beaucoup de ses
aspects, implique le rejet total des principes chretiens. II en resulte une tension
croissante entre la vie spirituelle et le
train-train quotidien.” (Clergy Review,
April 1962, p. 227)
En cette periode post-conciliaire, ou
Ton analyse intensement I’existence
contemporaine, la vision de foi, par la' quelle nous voyons I’invisible et approchons I'inaccessible, pent s’affaiblir par
I’interet qu’on trouve dans nos rapports
avec le tangible. Nous devons marcher
a la lumiere de I’Esprit et non a celle de
la sagesse humaine. ’’Monstres” tel est
le mot qu’emploie Libermann pour de-

signer les pretres qui renoncent a la vie
animee par le Saint-Esprit pour adopter
une vie purement naturelle. Tous reconnaissent la monstruosite qu’il y a a se
faire esclave de la bouteille, de la chair,
de la revoke ouverte contre I’autorite.
Mais il n’est pas si facile de discerner
les influences qui investissent le SaintEsprit dans les profondeurs de Fame,
de sorte qu’un meme homme pent etre
tres different quand il vaque a sa meditation, et quand il construit une eglise,
va en tournee, revolt des hotes ou enseigne dans une classe.
„Si le bien n’est pas fait, c’est trop souvent
parce que la liberte est excessivement paralysee par la crainte du danger, par une trop
grande preoccupation des details, par cette
soif de controle qui se traduit par une organisation excessive et est caracteristique de la
faiblesse de I’autorite
C’est I’incapacite a
reconnaitre la force de I’Esprit, la valeur des
sacraments et le vrai sens de la mission du
Christ. Manquer effectivement de croyance
en la liberte signifie clairement qu’on man-

Le reliquaire a la rue Lhomond dans lequel sont conserves le coeur et la langue du
Venerable Pere.
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que de foi vivante.” (WESTON, The Variety
of Catholic Attitudes, p. 118 cq.)

Cependant, il n’y a que la lumiere de
I'Esprit qui puisse proteger centre I’esprit d’indiscipline et d’anarchie. ”11
existe un equilibre dynamique, qu’il faut
rechercher, entre la loi et la liberte, entre I’organisation et I’individualite.
Anarchie et indisciplines sont aussi dangereuses que raideur et autoritarisme.”
(Clergy Review, July 1966, p. 514)
Pour le physicien, I’equilibre resulte de
la tension entre deux forces de sens contraire. La foi est la tension entre I’eternel et le temporel. Elle favorise la liberte de I’esprit par la mortification de la
chair, et la possession de la paix au
milieu des incertitudes en conflit. Si
c’est ’Thomme nouveau” qui agit et vit
de foi. Taction et la vie sont saintes;
mais le "vieil homme” ne se laisse pas
oublier. Toujours Libermann met calmement les ames en garde contre Tinsidieuse habilete de la nature a intervenir pour faire pencher la balance.
Comme disait un humoriste: ”on commence par "credo in Deum, et on finit
par camis resurrcctionem.” Ceci n’est
pas pour affirmer une opposition quelconque entre notre vie spirituelle et
notre activite apostolique, a condition
que celle-ci soit celle de ’Thomme nouveau”; c’est plutot pour signaler un danger reel: que le ’’vieil homme” prenne le
dessus, et que notre activite apostolique devienne naturelle.
”11 faudrait que le principe de toutes nos
operations fut cette grace divine, et que
notre ame suivit sans cesse ses mouvements..
et vous, par cette activite, vous vous y opposez sans cesse... A la fin, il arrivera qu’habitue a agir ainsi par votre propre mouvement, vous resterez maitre chez vous, et que
Jesus ne trouvera plus d’avenue dans vos
oeuvres; vous I’aimerez bien encore, vous
ferez toutes sortes de bonnes choses, mais
a condition qu’il se tiendra en repos et qu’il
vous laissera faire.” (N.D. Ill, p. 256)

On ne saurait dire que c’est ainsi confiner la foi a la vie ’’interieure” et rejeter la vie ’’active” dans les tenebres exterieures, pleines d’embuches, contre
lesquelles notre vie interieure nous fortifie. Il est clair que notre vie spirituelle
fait, de Jesus et de Tinfluence de son
Esprit, Tunique ’’stimulus” de toutes nos
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actions. Pour nous assurer de ce resultat, nous devons nous defier, non de la
nature de la vie active, qui est la matiere premiere de notre obeissance de
foi, mais des inclinations purement naturelles dont nous sommes les agents.
Les Lettres de Libermann abondent en
commentaires sur les signes auxquels on
pent reconnaitre quand c’est notre egoisme qui est le maitre-d’oeuvre:
’’Partout ou il y a activite, raideur ou tenacite, il y a de I’humain ,il y a du mal..” (L.S.
II; p. 315) - ’’Cette activite de I’esprit et cet
embrasement de Timagination ne sont autre
chose que Taction de notre nature qui, etant
forte et n’etant pas assez reglee, couvre Taction de la grace.. De plus, si., nous livrant
a Tactivite de notre nature, nous nous mettons a former des plans, ou meme si, sans
que notre esprit cherche ses plans, ils se
forment dans notre imagination, ces plans
ne sont plus la chose dont Dieu inspire le
desir..” (N.D. VIII, p. 325 sq.)

Par contre, nous avons aussi les signes
du seul ’’inspirateur” de notre action
que nous devions accepter: TEspritSaint:
’’L’Esprit divin agit d’une maniere uniforme;
son action est suave, elle est unie et n’a
aucune agitation.. (L.S. II, p. 601) — ’’Tout
ce qui decoule du divin Esprit est doux,
suave, modeste et humble. La force et la
suavite, voila Taction divine, voila aussi le
resume de toute Taction apostolique.” (N.D.
II, p. 124)

On trouvera une magistrale etude des
nombreuses directives pratiques de Libermann concernant cet art de vivre de
la foi, veritable spiritualite de Taction,
dans Le Venerable Libermann de Tabbe
Blanchard, I, 338-352)
Chez le moine, Tobeissance de foi, la
vie illuminee par le lumiere du SaintEsprit, resulte-t-elle d’une action divine
qui le pousse a se detourner des choses
de ce monde? Chez le religieux ’’actif”,
il serait faux de croire que Son obeissance de foi serait une action divine le
poussant a ’’donner une part de luimeme aux entreprises et aux realisations
des choses du monde”. (Clergy Review,
July 1966, p. 530) C’est envers Dieu
seul que le moine et le religieux actifs se
sont pareillement engages sous Timpulsion du Saint-Esprit. Les ’’choses de ce
monde” sont aussi grandement impli-

quees dans la vie du religieux actif. Sur
le plan naturel, chaque homme assimile
le cree, et ”le perceptible penetre vitalement dans les zones les plus spirituelles
de notre ame.” (Teilhard de Chardin)
Par la foi surnaturelle, le Saint-Esprit,
dans Tame, assimile les connaissances,
les sentiments et les desirs, et il nous
meut, si nous le laissons faire, vers ce
qu’il juge le meilleur. Par cette foi qui
nous pousse a Taction apostolique, il
ne s'agit pas, pour nous, d’etre assimiles
par les choses du monde, mais bien plutot d’etre comme les liens de cette operation par laquelle Dieu ramene tout a
Lui. (cf. Le Milieu Divin, p. 49-73, 61,
114-115) Mais une activite qui n’est pas
declanchee par ”le doigt de la droite de
Dieu ”se trouve tellement engagee dans
les choses du monde, que Tagent s’y
trouve lui-meme absorbe, au detriment
de la vigilance qu’il doit garder par rapport aux ’’obstacles interieurs” a son
essentielle docilite a Tinfluence divine.
” il vous reste a oter les obstacles interieurs, qui consistent principalement dans
I’amour-propre, la confiance en vous-meme,
les satisfactions intellectuelles et les defauts
de caractere. Comment voulez-vous seulement vous apercevoir pratiquement de ces
obstacles, au milieu du tracas d’une si forte
preoccupation et d’une si grande activite?.
Votre esprit en action se laisse trop aller a
son entrainement, et votre volonte d’ailleurs
n’a plus alors assez de force pour resister au
penchant du moment; vous aimez mieux,
dans ce cas, vous faire une illusion. Cette
illusion et cette faiblesse de la volonte sont
augmentees par Tamour-propre, qui est fortement implique dans cette action vive et
ce desir de satisfaction intellectuelle, que
vous trouvez dans cette multiplicite et vivacite d’action.” (N.D. Ill, p. 256-257)

Ce que Libermann ecrivait a Eugene
Dupont, il Ta ecrit en substance a beaucoup d’autres. Cette mise en garde contre les dangers qu’entralne une activite
absorbante par rapport a la docilite de
foi envers la lumiere de TEsprit-Saint,
n’est pas un cas de ’’recherche de sa
propre perfection, d’introspection visant
a controler un mouvement interieur, de
preoccupation egocentriste.” Pas plus
que nous puissions y voir une opposition
entre la preparation a Tapostolat et la
formation a la piete et a la perfection
personnelles. (cf. Clergy Review, July

1966, p. 532) La doctrine de Libermann
sur cette obcissance de foi montre clairement que, sans cette piete personnelle,
Tagent ne fait que se rechercher soimeme dans son action.
III.
’’L’Eglise croit que le Christ., offre a
Thomme, par son Esprit, lumiere et forces pour lui permettre de repondre a sa
tres haute vocation.” (Gaudium et Spes,
n° 10)
”La ou est votre tresor, la est votre
coeur.” (Mt. VI, 21) Nul homme ne
peut trouver le bonheur dans la possession de ce qui s’avere etre ephemere,
une ombre sans realite. C’est la foi seule
qui per^oit ’’Tordre surnaturel... le seul
ordre de choses ou il y ait la vie veritable.” (Comm. St. Jn. p. 607) Cette
vraie vie est celle de la Trinite, une vie
de famille. Par la foi, nous rencontrons
le seul monde dans lequel Thomme trouve sa personnalite authentique et sa veritable liberte. Cette conviction semble
etre une ’’pierre d’achoppement” pour
notre temps et un ’’scandale ”pour beaucoup, meme pour certains d’entre nous.
Ils sont trop axes sur les moyens; la foi
tend a la fin, qui est Dieu seul.
Ceux qui, comme le P. Libermann, insistent sur la suprematie des realites
eternelles, sont attentifs, comme lui, aux
realites temporelles. Il est tout-a-fait
inacceptable que la foi puisse signifier le
mepris de la splendeur des possibilites
humaines, que Dieu s’est plu a mettre
en tous domaines. Mais ni les calculateurs, ni les genies intellectuels, ni les
merveilles du microcosme ou du macrocosme, ni les realisations de Beethoven
ou d’Einstein, ne peuvent causer la
grace, meme si elles peuvent en etre
Toccasion ou Teffet. Pour aider Thomme a atteindre sa sublime destinee, il est
indispensable, non seulement de lui
offrir une foi incarnee dans sa culture
particuliere, ou prete a s’y incarner sans
retard, mais une foi qui signifie que tous
sont destines ”in aedificationem corporis Christi”. (Eph. IV, 21. cf. F. J.
Sheed Theology and Sanity.) Les relations complexes existant entre la grace
de la foi et toute nature humaine sont
analysees dans un autre passage de la
lettre a M. Dupont. Le Ven. Pere y
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insiste sur la necessite d’eviter la raidear, (p. 270 sq.) ce qui est tout-a-fait
d’actualite. Une foi contrariee par la
raideur, c’est, dirait-on aujourd’hui,
une foi qui presente des ’’fixations” steriles et etouffantes. Nous ne devons
pas, par exemple, dresser notre volonte,
notre esprit et notre sensibilite en fonction d’un ideal de sacrifice ou de detachement enclanche sur une phase determinee de notre existence. Cela entralnerait, pour notre foi, un retard de croissance, dont nous connaissons tous les
effets pernicieux. (On le retrouve, pour
une bonne part, a la base du ’’triornphalisme” et de maintes sortes de ,,radicalismes”, doctrinaires ou autres...)
’Notre bon Maltre ne cesse de vous
solliciter dans toutes vos oeuvres... Pour
cela, il faut que les puissances de votre
ame soient disposees et souples... afin
de donner facilite a Jesus d’y etendre
sa saintete. (p. 255) - Cf. aussi I’analyse du cas du P. Le Vavasseur, dans
Dir. Spir. p. 492-499.)
De meme, I’habitude de limiter le degre
selon lequel nous nous ouvrons a I’influence de I’Esprit-Saint conduit facilement a borner le rayonnement de son
action dans les autres ou par eux. Comme le dit un poete anglais:
"Sophistique optimiste et sterile de taupes
contentes d’elles-memes pour lesquelles ce
qu’elles font fixe la limite du juste et du
vrai.”

Ne sommes-nous pas exposes a envisager I’apostolat des laics plutot sous
Tangle de notre commodite que sous celui de la foi, une foi qui proportionne
”les paroles et les manieres d’agir, aux
sentiments, aux dispositions et aux interets des personnes avec lesquelles on
a a trader.” (Dir. Spir. p. 575) Seule,
la saintete d une telle foi produira regulierement un tel tact. Cette ’’saintete...
ou cet esprit spirituel, de quelque nom
que nous Tappelions...” non seulement
ravive la foi, mais ’’protege contre Tetroitesse d’esprit, la credulite et le fanatisme.” (Newman, Oxford: University
Sermons.)
En troisieme lieu, il y a cette ’’raideur”
qui appartient au caractere de chacun
et qui differe dans chaque cas. Aussi
bien chez nous que chez les autres, nous
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pouvons en arriver a la ’’canoniser”
comme un instrument de Taction salvifiante de Dieu. C’est pour cela qu’il y
a pas mal d’agitation dans la vigne du
Seigneur! mais quelle est la part de Tinspiration du Saint-Esprit? Seul, Thomme
interieur apprend Tart d’aider les autres
a travers les conflits et les contradictions qui resultent de Timpact de la
grace sur le caractere. Trop souvent
Toeuvre de Dieu defaille aux mains d’un
temperament vif et genereux. Cela ne
veut pas dire qu’il faille se montrer mefiant ou hostile a Tegard de tout ce qui
est humain. Il faut le relier au divin,
comme Tont bien dit les Peres de Vatican II:
’’Void done la regie de I’activite humaine:
qu’elle soit conforme au bien authentique de
Thumanite, selon le dessein et la volonte de
Dieu, et qu’elle permette a I’homme, considere comme individu ou comme membre de
la communaute, de s’epanouir selon la plenitude de sa vocation.” (Gaudium et Spes, n°
35)

Le fait que ”rien ne s’accomplit sans la
grace” ne contredit pas cette verite: il
souligne seulement quelle est la cause
de ce renouveau si universellement souhaite. Redouter ou ignorer ce fait renforce la tendance de Tactivite humaine
a ne pas s’accorder au dessein et a la
volonte de Dieu.
L’humanisme chretien cherche a dire au
monde moderne qu’il se preoccupe de la
destinee humaine, tout autant que les
autres humanismes a la mode. En mettant cette Foi au gout du jour, le Concile n’a pas ’’rejete le bebe avec Teau de
la baignoire.” Peut-etre pourrait-on resumer assez bien son message en s’inspirant de ces mots de saint Anselme:
’’Car je ne cherche pas a humaniser afin de
pouvoir croire, mais Je crois afin de pouvoir
humaniser. Car je crois aussi que, si je ne
crois pas, je ne puis humaniser.”

Il est encore plus important que Ton ne
cherche pas a humaniser dans le but de
sauver les ames, ni a sauver les ames
dans le but de les humaniser. C’est en
etant sauvees et en s’accomplissant dans
le Christ, que les ames sont humanisees
Anthony McKay
Upton.

A TRAVERS LE MONDE SPIRITAIN

'

Avant de quitter Paris, nous avons eu
I’honneur de recevoir, Rue des Pyrenees, pour un ’’dejeuner d’adieu”. Son
Eminence le Cardinal Maurice Feltin,
archeveque de Paris. Etaient aussi presents; le T.R.P. Maurice Queguiner,
superieur general des Missions Etrangeres ;Monsieur Pierre Girard, alors
superieur general de Saint-Sulpice et
qui a demissionne depuis; Mgr Henri
Foucart, directeur des CEuvres Pontificales Missionnaires a Paris; le P. Raymond Nicoud, representant la Province de France ;le Docteur R. Mignon,
medecin de la Maison; M. Michel
Audibert, de la Direction des Cultes au
Ministere de I’lnterieur, et les membres de I’Administration Generale.
Dans une breve allocution. Mgr le T.
R. Pere exprima au Cardinal Feltin la

gratitude de la Congregation pour la
bienveillance que lui ont temoignee,
depuis sa fondation, les archeveques de
Paris, et grace a laquelle la Congregation a pu se developper a un tel point
qu’aujourd’hui son caractere international demande que son centre administratif soit place au centre meme de la
catholicite.
Tout en reconnaissant le bien-fonde de
cette demarche, le Cardinal, dans sa
reponse, a exprime le regret de voir le
siege de la Congregation quitter la
France, sa confiance qu’elle n’oubliera
pas son berceau et son espoir qu’elle
se developpera toujours davantage.
Le Pere Eugene Schnepp a fete ses noces
d’or sacerdotales, a Port-Louis (lie Maurice),
lors d’une grand-messe celebree dans I’eglise

Pendant que le Frere Felix sert le Cardinal Feltin, M. Audibert cause avec le
Pere Hack.
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Sainte-Croix, dont il a ete le cure pendant
plus de la moitie de ses cinquante ans de
sacerdoce.
*

5j5 *

Line lettre du P. Leo Zaremba, viceprovincial de Pologne, nous apprend
qu’il espere venir a Paris en aout, et
qu il a bien requ les documents concernant Vatican II, les Ordos et les
cols romains qui lui ont ete envoyes
par I’Econome General. A la date ou
il ecrivait, aucun candidat n’etait inscrit, cette annee au noviciat. Cependant, deux scolastiques ont ete ordonnes pretres le 4 juin et ont fait leur
consecration a I’apostolat le 25 juillet.
Le Saint-Pere a decerne la medaille ’’Pro
Ecclesia et Pontifice” au P. Bernard Slevin,
de la Province d’Angleterre, en recompense
de ses activites en faveur des Expositions des
Vocations a Newcastle en 1963 et a Londres
en 1966. La remise de la decoration a ete
faite par le Cardinal Heenan, a Tarclieveche
de Westminster et a ete suivie d’une reception offerte a la Maison Provinciale de Bickley.
*

*

Le Secretariat pour les Non-chretiens
attire I’attention sur le programme des
cours donnes par I’lnstitut Pontifical

des Etudes Arabes, en vue d’encourager la comprehension entre chretiens
et musulmans.
Bien que le programme complet s’etende sur trois ans, il est possible d’acquerir en deux ans une connaissance suffisante de la langue et de la culture
arabes. Il comprend deux sections:
a) la section linguistique, qui concerne la
langue et la litterature de I’arabe classique et moderne, ainsi qu’une introduction au Coran et a la culture arabe;
b) la section islamologique, qui offre
des cours sur la philosophie, la theologie et la sociologie musulmanes, et sur
I’histoire et I'ethnologie du monde islamique.
Fonde en 1960 a La Manouba, en Tunisie, par decret de la S.C. des Seminaires et Universites, sous le titre d’lnstitut Pontifical d’Etudes Orientales, le
centre a regu sa nouvelle appellation
lors de son transfert a Rome en 1964.
Il est confie aux Peres Blancs. Pour
plus ample information, s’adresser au
Reverend Pere Directeur
Institut Pontifical des Etudes Arabes
viale Trente Aprile, 15
Roma (Gianicolo), Italia.

Les nouveaux locaux de la direction du Bureau interdiocesain de I’CEuvre de la SainteEnfance a Hato Rey (Porto-Rico) ont ete benis recemment par Mgr. Martinez Luis
Aponte, archeveque de San Juan. Le batiment a ete acquis en 1961 et son amenagement
a eu lieu I’an dernier. Le P. Edward J. Wolfe, C.S.Sp. est le directeur interdiocesain de
I’Qiuvre et est charge de son developpement dans I’archidiocese de San Juan (ou se
trouve Hato Rey), dans les dioceses d’Arecibo, de Ponce et de Caguas, a Porto-Rico,
et dans la prelature nullius de Saint-Tbomas, dans les lies Vierges. Le bureau agrandi
de la Sainte-Enfance est situe juste en face du presbytere de la paroisse d’Espiritu Santo,
qui est confiee a la Congregation.
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Recemment, nous avons regu deux lettres, ecrites le meme jour, mais provenant
de districts bien eloignes: Madagascar et Gambie-Sierra Leone. Chacune nous
annongait le deces d’un de nos Freres. Le cadre de vie de ces deux confreres
n’aurait guere pu differer davantage. Le Fr. Bernardin-Marie Bezoky, malgache de naissance, mort a 42 ans, apres 14 ans de profession, a passe presque
toute sa vie dans son pays. Le Fr. Innocent Graeff, de la Province d’Allemagne,
ne en Alsace il y a 83 ans et profes pendant 53 ans, a depense les deux-tiers
de son existence en Afrique Occidentale. Ils avaient cependant quelque chose
en commun, outre leur appartenance a la Congregation: ils etaient toujours
prets quand Dieu les appelait, comme on le verra d’apres les citations suivantes:
”..Le Frere Innocent, qui declinait depuis quelque temps, ne quittait plus
I’hopital de Serabu, ou il etait soigne
par les Soeurs du Saint-Rosaire. C’est
la qu’il est mort tot dans la matinee.
Un bon nombre de confreres etaient a
ses cotes pendant la nuit. Bien qu’a
peine capable de parler, il avait sa connaissance et se rendait compte de tout
ce qui se passait. Il etait heureux et en
paix, se demandant seulement pourquoi
le Maitre tardait tant a I’appeler aupres
de Lui.
Le Fr. Innocent etait arrive en Sierra
Leone en 1914. Il fut place tres tot a
Pujehun pour y aider a terminer I’eglise. Ensuite, il assista le P. Baranski
dans la fabrication des briques et la
construction de la residence et de la
nouvelle ecole, qui sont des batiments
importants. Il passa quelque temps a
Mobe, egalement pour aider a construire I’eglise. Il rentra en conge en
1923, apres quoi il partit pour le Cameroun. (Il y travailla, sans faire de
bruit, dans plusieurs missions de la region cotiere, et se fit remarquer par son
talent de menuisier, ainsi que par son
langage, qui etait un melange d’allemand, d’anglais et de francais saupoudre de mots africains!) Il ne revint en
Sierra Leone qu’en 1939. Apres un certain temps passe a Moyamba, il fut envoye de nouveau a Mobe, cette fois,
helas, pour y demonter I’eglise et les
autres batiments, en vue du transfert
a Bonthe de I’Ecole Professionnelle.
”Ceux qui ont connu le Fr. Innocent se
souviendront de sa bonne humeur et
de sa simplicite, de I’interet qu’il prenait a son travail et du soin qu’il y
apportait, ainsi qu’on pent en voir la

preuve dans beaucoup de nos residences et de nos eglises a travers le pays.
M. Corbett, vice-sup.princ.
Bonthe.

”..Le Fr. Bernardin etait un saint. Il
a passe presque toute sa vie religieuse
au petit seminaire de Majunga, ou il
enseignait les petits de 7eme. C’etait la
regularite incarnee, toujours a son devoir. Et il est mort comme il a vecu.
Le Pere jesuite qui lui a administre le
sacrement des malades m’a dit apres:
”Quel homme delicieux! J’aimerais bien
avoir plus souvent I’occasion de donner
les sacrements dans de telles circonstances.” Peu apres, le Frere m’a dit:
”Pere, je vais mourir. Je suis content,
mais j’ai peur de ne pas etre suffisamment pret et je voudrais encore vous
parler un peu pendant que je suis en
etat de le faire...” Ce qui le tracassait,
c’etait sa famille encore entierement
pa'ienne, et il se demandait s’il avait
fait tout son possible pour leur apporter
la lumiere. Nous avons cause une bonne heure, puis il s’est confesse et je lui
ai fait renouveler sa profession.. Il est
mort mardi matin, quelques heures
apres avoir regu la sainte communion..
”Le fait de voir un jeune Malgache,
sorti d’un milieu paien, assimiler et
vivre I’Evangile a un tel degre, et arriver a s’inserer d’une fagon aussi parfaite dans le plan de Dieu, cela nous
donne du courage et nous montre d’une
maniere tangible que le Saint-Esprit
est au travail dans I’Eglise. N ’est-ce
pas la, en effet, que se situe le veritable
succes evangelique?...”
M. Reynard, Sup. Principal
Majunga.
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T E M O IN S D U P A S S E

Reflexions sur une lettre du Venerable Pere an Pere Boulanger, prefet apostolique du Senegal, en date du 13 novembre 1850; (Dir. Spir. p. 455 sq.).

A I’epoque ou cette lettre fut ecrite, notre Venerable Pere etait preoccupe,
non sans raison, par le crainte que certains de ses missionnaires n’eussent une
fausse conception des rapports qui devaient exister entre la Congregation et
la Mission. II estimait dangereux, pour celle-ci comme pour celle-la, les idees
qu’ils s’en faisaient. Aussi saisit-il I’occasion de souligner le loyalisme que tout
missionnaire devait montrer envers I’une comme envers I’autre. A un moment
ou notre position actuelle en Afrique est en train d’evoluer, il pent etre utile
de rappeler les principes que le P. Libermann expose a cette occasion, car ils
sont, en substance, aussi a propos aujourd’hui qu’ils I’etaient il y a cent ans.
En premier lieu, le Venerable insistait
sur ce point: que les missionnaires ne
sont pas les hommes de tel ou tel pays.
Ils sont avant tout les hommes de Dieu
et de I’Eglise, et ensuite des membres
de la Congregation. Dans notre Congregation, ces membres sont employes
au service des gens dans le pays de qui
ils sont envoyes, aussi longtemps que
Dieu veut qu’ils y travaillent. Mais, la
comme partout ailleurs, ils restent membres de la Congregation dans laquelle
Dieu les a appeles. En consequence,
I’unite meme de la Congregation, ainsi
que I’union fraternelle qui doit exister
entre ses membres, exige que les interets de la Congregation passent avant
ceux de la Mission.
Si Ton devait admettre que la Mission
a le pas sur la Congregation, le resultat
logique serait que les interets de la Congregation devraient etre sacrifies a ceux
de la Mission. En consequence, la Congregation serait ’’dechiree en pieces”,
il y aurait bientot autant de congregations que de territoires de missions, et
elles n’auraient de commun que le nom,
avec des regies ”qui ne resteraient pas
longtemps debout.”
Les symptomes qui provoquent les
craintes du Ven. Pere a ce sujet ne sont
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pas, dit-il, des preuves, mais des indices,
I’engageant a travailler pour instaurer
un meilleur esprit et une union parfaite
entre tons les membres de la Congregation. Avec la charite qui le caracterise, il se refusait a les prendre au tragique et rejetait en partie le blame sur
le climat africain.
A son avis, ces symptomes avaient leur
source dans les fausses idees que certains confreres se faisaient de sa personne et de I’interet qu’il portait a la
Mission: dans une sensibilite excessive,
qui les portait a ceder au decouragement et au mecontentement; dans des
soupgons sans fondement, entretenus et
communiques a d’autres; dans la negligence de certains superieurs a lui envoyer les rapports qu’ils devaient; et
dans I’absence de relations entre les
missionnaires et le personnel de la Maison-Mere.
La source du mal, estimait-il, se trouvait
dans ’’certaines idees erronees, ou conclusions inexactes, tirees de pensees
vraies.”
Ainsi, il y en avait qui pretendaient que
c’etait en vue des missions qu’ils etaient
Venus dans la Congregation, et que, en
fait, la Congregation n’avait aucune
autre raison d’etre. Son but unique etait

le recrutement, la conservation et la
sanctification des missionnaires au
milieu de leurs travaux. Done, croyaient-ils, le role de la Congregation est
secondaire par rapport a celui de la
Mission.
En reponse, notre Ven. Pere concede
que, le but de la Congregation etant
I’apostolat, ceux qui s’y attachent le
font en vue d’etre employes au travail
apostolique. Mais comme celui-ci doit
toujours etre en accord avec I’esprit de
la Congregation, et qu’il doit s’exercer
dans des missions confiees par le SaintSiege a la Congregation, tons les membres ont le devoir de s’y devouer avec
zele et ferveur. La Congregation n’est
pas, et ne saurait etre regardee comme
secondaire par rapport a la Mission.
L’attachement a la Congregation est essentiel et doit ’’tenir la premiere ligne”,
ce qui n’empeche pas qu’une fois affecte
par la Congregation a telle mission en
particulier, chaque missionnaire a le devoir de s’y consacrer ’’avec une affection tres grande, un devouement entier
et un zele veritable.”
Notre Ven. Pere continue en faisant remarquer qu’en tant que religieux, c’est
a la Congregation qu’on fait des voeux
et non a la Mission. Nos voeux nous
lient pour toujours a la Congregation,
tandis que notre obligation envers la
mission ne dure que le temps que
I’obeissance nous y laisse. Cela n’enleve rien au grand attachement qu’il
nous faut avoir pour la mission, ni au
devouement entier et au zele authentique que nous lui devons, mais cela
marque bien que notre attachement premier doit toujours etre pour la famille
religieuse a laquelle nous appartenons.

”Si nous ne reussissons pas a etablir ce
principe, ecrit-il, dans quinze ans la majeure partie des missionnaires sera detraquee et leurs travaux ne seront pas
benis de Dieu.”
II poursuit en examinant une autre erreur, commune a cette epoque: Puisque
les vicaires apostoliques ont re?u leurs
pouvoirs du Saint-Siege, et non de la
Congregation, les missions n’appartiennent pas a la Congregation, mais au vicaire apostolique. En consequence, certains missionnaires, sans trop s’en rendre compte, estimaient etre ”les hommes
de I’eveque” et non plus ”les hommes
de la Congregation”. C’etait mettre une
fausse distinction entre le vicaire apostolique et la Congregation, en donnant
la premiere place a celui-la et la seconde
a celle-ci. Le Ven. Pere estime qu’il y
avait la ”de grandes erreurs... extremement pernicieuses, non seulement pour
la Congregation, mais tout autant et
plus encore pour la Mission,” et qui
finiraient par mettre la brouille entre
les deux.
Deux erreurs sont a la base de cette
mentalite. La premiere est de conclure
que, du moment que la mission a ete
confiee a un membre de la Congregation, elle est retiree a la Congregation
elle-meme. Les termes employes ordinairement dans ces nominations ne laissent aucun doute sur les intentions de
la Propagande: la mission en question
reste une mission de la Congregation.
Les lettres de nomination ne parlent pas
de ”la mission de Mgr X ...”, mais de
”la mission de votre Congregation.”
Evidemment, le Saint-Siege ne cede pas
a la Congregation sa propre autorite
directe sur la mission, et il ne saurait le

Le transfer! de I’Administration Generate a Rome s’est effectue suivant les
plans. Le P. Girollet et le Fr. Pamphilus sont arrives au Monte Mario le
12 juillet, et le Fr. Felix le 20 aout. Meme avant la venue des camions de
demenagement, le 4 aout, il y avait beaucoup a faire, I’adaptation de la Maison
a sa nouvelle destination n’etant pas encore terminee. Les autres membres de
I’Administration Generate sont arrives a partir du 1 septembre.
Nous esperons pouvoir vous foumir de plus amples details sur ce transfer!
dans notre procbain numero.
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faire. La Propagande seule donne le
pouvoir, directement ou indirectement,
et elle le confie au vicaire apostolique,
pour le spirituel comme pour le temporel. Mais ceci est tout autre chose que
d’affirmer que la mission appartient au
vicaire apostolique et que la Congregation n’en a plus la responsabilite.
La seconde erreur est d’etablir une
fausse opposition entre la Mission et la
Congregation, opposition si pernicieuse,
en elle-meme et dans ses consequences,
que le Ven.Pere croit y voir une origine
diabolique. Avec cette mentalite, ou
bien tous les missionnaires resteront
attaches au vicaire apostolique, ou bien
il y aura des dissidences. Dans le premier cas, ils se detacheront de la Congregation: il en resultera deux camps,
ce qui sera funeste pour I’esprit de la
Congregation et, en fin de compte, pour
la Mission elle-meme. Dans le second
cas, ils trouveront une arme puissante
pour exciter la discorde parmi les missionnaires entre eux aussi bien qu’entre
les missionnaires et la Maison-Mere, et
pour entraver le vicaire apostolique
dans son administration. Ceci est une
raison peremptoire pour entretenir toujours les missionnaires dans des vues
d’unite, et cette unite, ils doivent la voir
dans la Congregation a laquelle ils appartiennent. En ce sens, il ne doit pas y
avoir de distinction entre la Congregation et les eveques qui en sont membres. Ceux-ci sont un avec la Congregation, comme tous les autres membres;
ils sont places a la tete d’une mission
dont la Congregation est chargee: ils
tiennent du Saint-Siege les pouvoirs
necessaires pour leur tache apostolique.
Ce qui concerne la vie religieuse est
I'affaire de la Congregation et du Superieur Religieux qui la represente.
Le devoir du missionnaire est d'obeir a
chacun dans sa sphere respective, et
eveques et superieurs devraient unir
leurs efforts pour rejeter toute fausse
distinction etablie par leurs sujets. Ils
devraient decourager les critiques a
I’endroit de la Maison-Mere et de ses
membres, et dissiper tous autres prejuges. Les missionnaires, demande le Ven.
Pere, ne devraient pas nous soup^onner
de pensees que nous n’avons jamais
eues, ni nous accuser inconsiderement
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de porter peu d’interet aux missions.
’’Car, ajoute-t-il, cette derniere idee m’a
ete signalee, et cependant elle est contre
tout bon sens.”
Eveque et Superieur religieux, conclutil, devraient inspirer aux missionnaires
I’amour de la Congregation et un interet
affectueux pour la Maison-Mere. Ils
devraient les encourager a entrer en
contact avec les confreres d’ici, ecrivant
tantot a I’un, tantot a I’autre, leur
ouvrant leur coeur et leur donnant des
nouvelles des missions. De leur cote, les
confreres d’ici feront de meme; et cette
correspondance pleine de charite ne
manquera pas de cimenter les liens qui
les unissent.
C’est a cette condition seulement que
nous pourrons compter sur les benedictions de Dieu et sur la presence du
Saint-Esprit au milieu de nous. Le bien
de la Congregation et celui de la Mission, le salut ou la ruine de I’une et de
I’autre, dependent de cette union fondamentale dans la charite. Tel devrait
etre le premier objet de notre zele. Telle
est la volonte de Dieu.
La justesse des vues du P. Libermann
en cette matiere se trouve confirmee par
le fait qu’aujourd’hui, dans beaucoup de
dioceses jadis confies a la Congregation
par le Saint-Siege, nous sommes presents, toujours a la requete du SaintSiege, mais comme un corps auxiliaire,
distinct du clerge diocesain et seulement
aussi longtemps que le Saint-Siege desirera que nous restions. Plus clairement
peut-etre que nos predecesseurs, nous
voyons comment notre premiere fidelite
doit aller a la Congregation. Cela n’ote
rien a la fidelite, a I’obeissance et
a la collaboration devouee que nous devons aux Ordinaires des territoires ou
nous travaillons. Neanmoins, cela met
en relief la permanence du lien qui nous
unit a notre famille religieuse, et le
caractere temporaire de celui, reel aussi,
qui nous attache a la mission. La Congregation est notre famille, la Mission
est notre lieu de travail. Toutes deux
ont des droits sur nous, mais, comme
dans I’ordre naturel, c’est la famille qui,
dans I’ordre surnaturel, doit avoir la
priorite.
Gerald Fitzgerald,
Paris.

Le Pere
F r a n c o is

Pichon

Bien que ce ne soil pas I’usage, a COR UNUM, de publier les notices
necrologiques des confreres defunts, — ceci etant reserve a la Province on an
District auxquels ils appartiennent, — nous faisons une exception pour le
P. Francois Pichon, precisement parce qu’il a travaille dans des Districts
differents, et que son oeuvre de pedagogue et de linguiste est a I’honneur de
la Congregation tout entiere.

Le 28 mars, 1966, s’eteignait, a I’lle
Maurice, le P. Frarujois Pichon, apres
cinq mois de maladie supportee avec
patience et en pleine acceptation de la
volonte de Dieu. Avec lui disparaissait
I’un des plus marquants parmi les Spiritains qui, apres la premiere guerre
mondiale, prirent la succession des Peres Pallotins au Cameroun.
Cette mission venait d’etre definitivement confiee a la Congregation, apres
que le Cameroun eut ete remis a la
France par le Traite de Saint-Germainen-Laye, et en consequence de la decision de la S.D.N. qui en faisait un
Mandat frangais. Le vicaire apostolique allemand. Mgr Hennemann, donnait alors sa demission, et Rome transferait a Yaounde Mgr Vogt, que la
guerre avait prive de son siege de Bagamoyo, dans I’ancien Est-Africain
allemand.
Un extraordinaire mouvement de conversions au catholicisme se manifestait
alors dans plusieurs tribus camerou-

naises et, plus specialement, chez les
Ewondo de la region de Yaounde, mais
les missionnaires n’etaient qu’une poignees et ils etaient litteralement debordes par leur travail. C’est alors qu’en septembre 1923, arriva le jeune Pere Frangois Pichon.
II etait ne a Brest, le 23 avril 1898,
d'une tres modeste famille, qui devait
donner au service de Dieu trois fils —
tous trois pretres spiritains: Pierre,
Yves et Frangois, — et deux filles religieuses. De cette famille ne pourraiton pas dire ce qu’on a dit de la famille
Martin — celle de sainte Therese de
I’Enfant-Jesus, — que ce fut une famille
ou la contagion fraternelle orienta tous
les enfants dans leur vocation religieuse
et apostolique?
En 1909, Frangois entra a I’Ecole apostolique de Gentinnes et, retenu en Belgique pendant toute la guerre, jusqu’en
1919, il fit son noviciat a Louvain et y
regut la tonsure, avant de venir terminer sa theologie au scolasticat de
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Chevilly. Ordonne pretre le 28 octobre
1922, il re?ut, en juillet 1923, son obedience pour le Cameroun, ou son frere
ame, Pierre, I’avait deja precede depuis
deux ans.
Place a Mvolye — la grande mission
pres de Yaounde, — il y trouvait une
chretiente de quelque 25.000 fideles,
avec autant de catechumenes, sur un
territoire qui s'etendait, vers Test, sur
plus de 700 kilometres! Besognes materielles, tournees de brousse epuisantes, des heures et des heures de confessional, il y avait la plus qu’il n’en
fallait pour eviter I’ennui au jeune missionnaire, qui partageait ce travail avec
deux ou trois confreres seulement, Mais
il y avait surtout plusieurs milliers d’ecoliers, soit a la mission, soit en brousse, avec des moniteurs qui avaient du
se mettre au frangais apres avoir enseigne Tallemand. On les lui confia.,,
sans le dispenser de sa part du ministere commun!
Il se montre tout de suite excellent educateur: il compose des syllabaires et
des livres de lecture, en frangais et en
ewondo, sagement adaptes aux ecoliers
africains, et, bien avant que soit decouverte officiellement I’Education de Base, il la pratique. Longtemps, ses ouvrages classiques ont ete les seuls de ce
genre, et ont servi de modeles a ceux
qui furent publics par la suite, Et si le
Sud-Cameroun compte parmi les pays
d’Afrique ayant le moins d’analphabetes, c’est en grande partie au Pere
Frangois Pichon qu’il le doit,
A ses talents de pedagogue, le Pere
joignit celui de linguiste. Parlant a la
perfection I’ewondo, langue difficile a
cause des ’’tons” qui modifient le sens
des mots, il reprit et mit a jour les
ouvrages des Peres Pallotins, En collaboration avec Mgr Graffin, il composa une grammaire complete de la
langue ewondo, puis une autre, moins
savante mais plus pratique, pour les
debutants, Il traduisit des livres liturgiques, redigea des ouvrages de piete
et des brochures d’apostolat, etc,. Il fut
un collaborateur ideal pour son frere
Pierre, directeur de la revue ’’Nleb
Bekristen”, et il lui succeda en 1961,
En 1927, tout en demeurant vicaire a
Mvolye, il commenga la fondation
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d’une nouvelle mission, a Nkilzok, a
une quarantaine de kilometres. Chaque
mois il y passait quelques jours et assurait les offices du dimanche. C’etaient
des journees harassantes, avec les confessions, les mariages a preparer, les
interminables palabres a regler, les catechistes a controler, etc. Plusieurs fois,
ses paroissiens durent le ramener couche dans un hamac, completement extenue. Il se remettait et repartait de
plus belle, sans souci pour sa sante,
Lorsqu’en 1931, Mgr Vogt songea a
diviser son vicariat en creant une Prefecture dans Test de son territoire, c’est
au P, Frangois qu’il pensa, comme pouvant en devenir le chef. Dans cette
intention, il I’envoya installer la mission de Doume, dont le P. Florent W illem avait pose les premiers fondements. Si les circonstances firent que
cette Prefecture ne put etre erigee
alors, ne devint autonome qu’en 1947,
et fut confiee a nos confreres de la
Province de Hollande, le geste de son
eveque montre du moins en quelle estime il tenait le P. Frangois, et quelle
confiance il avait en ses capacites.
C’est en toute humilite qu’il revint
prendre place ’’dans le rang” des simples missionnaires. Apres avoir fonde
la mission de Lomie, puis relance cedes
de Bikop, Nkol-Nkumu et surtout
Medzek, ou il construisit une fort belle
eglise, il fonda Messamena. Ayant cede
la place a des pretres camerounais —
dont I’un etait son ancien boy, — il
partit avec son vicaire reprendre la
station de Nkomotu, mais a la condition que les roles fussent inverses:
ce serait lui le vicaire. Enfin, sentant
la fatigue venir avec I’age, il pensa
rentrer en Europe. Pourtant, il ceda
aux instances d’un autre de ses anciens
eleves. Mgr Etoga, et reprit du service
a la mission d’Obout.
Rentre en conge en 1965, il rencontre
son frere Pierre, qui revenait, use, de
Maurice. Par affection fraternelle, il
decida de le remplacer et partit au mois
d’aout, en passant par Jerusalem, ou
il eut la double consolation de revoir
une de ses soeurs, Benedictine, et d’avoir pour guide le R.P. Drapier, o.p.,
un de ses bons amis du Cameroun.
A Maurice, il fut regu a bras ouverts.

en souvenir de son frere, et il se mit
tout de suite au ministere. Mais on sentait, dans sa correspondance, que son
ccEur restait attache au Cameroun: il
se preoccupait de I’avenir de son ancienne mission, pour laquelle il ne cessait de prier; il ne pouvait oublier qu’il
lui avait donne 42 ans de sa vie..
Mais le Bon Dieu avait decide que son
serviteur avait assez besogne ici-bas, et
en decembre, le Pere devait entrer a
I’hopital, atteint d’une leucemie cancereuse.
”Le docteur m’a fait des transfusions,
ecrivait-il, mais les analyses sont aussi
pauvres qu’au debut, et moi-meme je ne
sens de plaisir qu’a dormir. Le docteur a
conseille aux Peres de me donner les derniers sacrements. Je les ai re^us.. et j’attends. Quoi?.. Je n’ai pas I’impression que
je vais mourir, quoique je m’y prepare..
En tout cas, priez pour moi, que je fasse
la volonte du Bon Dieu. Jusqu’ici je n’ai
pas perdu patience, et il en faut!..”

Il est certain que ces quelques mois de
maladie durent lui etre une dure epreuve, etant donne son temperament bouillant, qui lui faisait souvent perdre patience, — ce dont il etait le premier a
souffrir lorsque ses ’’acces de mansuetude”, comme il les appelait en se
raillant lui-meme, lui faisaient commettre quelques bevues. Sans doute la
Providence voulait-elle lui donner la
une occasion de se purifier avant de
paraitre devant son Juge. Mais, s’il se
laissait parfois emporter, c’etait toujours dans I’ardeur de son zele, et pour
obtenir de ses ouailles une plus grande
regularite et une vie plus chetienne.
Celles-ci, d’ailleurs, ne s’y meprenaient
pas et lui gardaient estime et affection:
apres tout, un pere se doit de morigener
ses enfants, et ceux-ci comprennent que
c’est pour leur bien.
Quant a ses confreres, ils savaient ap-
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precier ce missionnaire toujours accueillant, plein d’experience, et qui
avait le don de raconter avec esprit et
a-propos les aventures vecues par lui
au cours de ses annees de ministere. Et
il y en avait!... Ne serait-ce que ses
demeles avec certains administrateurs
d’avant-guerre, pour qui I’anticlericalisme etait bel et bien un ’’article d’exportation”. Temoin ce fait qui se produisit
lors de la fondation de Lomie. Un de
ces administrateurs s’etait jure d’ ”avoir” le Pere. Celui-ci ayant pris parti
pour des femmes de polygames qui voulaient se liberer de I’esclavage ou elles
etaient tenues — et que I’administration
prolongeait sous pretexte de ’’respecter
les coutumes’’.I’administrateurvint a Lomie pour sevir contre le Pere. Mais,
par suite de circonstances curieuses et
mal definies, cet administrateur se trouva mourant la nuit suivante, si bien
qu’un de ses collegues, franc-magon bon
teint, se vit oblige de venir chercher
le Pere pour confesser et administrer le
malade! Le Pere s’y rendit sur le
champ, et tout s’arrangea. L’administrateur se remit tout-a-fait et, devenu
converti et chretien pratiquant, devint
aussi un excellent ami du Pere, tout
heureux de ce denouement!
Grand lecteur et done d’une excellente
memoire, le Pere Frangois etait apte a
donner de sages conseils. La Somme de
saint Thomas ne quittait pas son chevet: c’est la qu’il puisait la doctrine
qu’il transmettait a ses chretiens, soit
dans ses sermons toujours tres apprecies, soit dans ses articles dans la presse catholique, specialement dans le
”Nleb Bekristen”.
Que Dieu daigne donner sa recompense a celui qui fut un ”bon et fidele
serviteur” dans le champ du Pere!...
Mgr Rene Graffin,

Croix-Valmer.
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Notes
Bibliographiques

Jean MIALET — L’aide ou la bombe.
(Ed. Le Centurion, 173 p.)
Animateur des groupes ’’Rencontres”,
I’auteur nous dit que, depuis quelques
annees, le monde riche, le monde du
Nord y compris la Russie, renonce peu
a peu a la pratique de I’aide et abandonne a son sort, pour des raisons
economiques et militaires, le monde du
Sud. Face a cette tendance, il nous
donne un pressant avertissement. Dans
un avenir peut-etre proche, devant les
succes que la Chine remportera a peu
de frais dans les pays sous-developpes,
le monde du Nord prendra peur et se
demandera si I’heure n’est pas venue de
passer du stade de la dissuasion par la
bombe a I’autre stade. (MEP)
H. HAAG. A. HAAS. J. HURZELER
— Bible et Evolution. (Marne, 200 p.)
Se plaqant dans une perspective chretienne, les auteurs s’efforcent de repondre, avec un souci de clarte qui ne
renonce pas a la rigueur du propos, aux
questions fondamentales qui viennent
a I’esprit de tout chretien averti et de
tout homme cultive interesse par I’idee
d'Evolution, en reference aux textes
de la Genese.
J. C. FROELICH — Animismes. (Ed.
de I’Orante) 225 p.
Get essai sur I’animisme n’est ni une
somme traitant le sujet de fa^on exhaustive, ni une etude de sociologie
poussee en profondeur, ni surtout I’expose d’une theorie socio-philosophique,
mais une tres interessante et tres utile
initiation des non-specialistes aux religions traditionnelles des peuples d’Afrique Occidentale et Equatoriale. Recommande aux missionnaires que preoccupe le dialogue avec les non-chretiens dans ces pays.
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H. DE LUBAC — Catholicisme. (Le
Cerf, 332 p.) Nouvelle edition, en format de poche, d un livre devenu classique et qui a marque une date dans le
renouveau de I’Eglise.
Equipes Enseignantes africaines et
malgaches. (Ed. E.E.A.M. HO av.
Daumesnil, Paris 12°, 76 p.)
Prefacee par I’archeveque d’Abidjan,
cette plaquette fait une presentation
simple et directe d’un mouvement ne
il y a vingt ans.
Henri MAURIER — Religion et Developpement. (Marne, 190 p,)
Au monde africain en mouvement, I’Eglise doit offrir un visage dynamique.
C’est d’abord toute la presentation de ,
la doctrine qu’il faut renouveler. La
catechese doit partir du concret de la
vie quotidienne et tenir le plus grand
compte de la culture et de la religion
traditionnelles, Elle doit en meme temps
integrer la vision moderne du monde,
les necessites du progres. En bref, il
doit y avoir harmonie entre I’univers
de la foi et le monde profane, (MEP)
Liselotte HOFFER — Pour une pastorale oecumenique. (Ed. du Chalet.
208 p.)
L’ouvrage insiste sur le changement de
mentalite que I’oecumenisme impose
non seulement aux pasteurs, mais a
tous les membres de la communaute
paroissiale. En des pages lucides et
parfois percutantes, I’auteur traite successivement de I’attitude oecumenique
de base de la pastorale de tous les
jours, de la conduite du dialogue entre
theologiens, de la conversion et des
mariages mixtes. (MEP)
Th. G. CHIFELOT — Comprendre la
Bible. (Le Cerf, 161 P;)
Inedit, public en format de poche, cet
ouvrage se presente comme un guide
fraternel et sur pour nous faire comprendre la Bible. L’auteur, maitre
d’oeuvre de la Bible de Jerusalem, avait
acquis une rare familiarite avec I’Ecriture. (MEP)
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C’est pourquoi, dans nos efforts en faveur du renouveau de la Congregation,
il serait fatal d’en prendre a notre aise
avec les buts specifiques et particuliers
qui constituent la raison fondamentale
de notre existence en tant que societe
religieuse. Le renouveau signifie, en
tout premier lieu, un retour aux intentions originelles qui nous ont rassembles pour cette commune destination de
nos vies. Comme le disait Paul VI:
Cher Pere,
Le R. P. HIRTZ a bien fait de concentrer notre attention sur les buts de
la Congregation, dans son excellent
article sur ”La Congregation a la lumiere de Vatican II” (COR UNUM,
avril 1966). C’est la, certainement, le
seul point de depart valable pour tout
effort en vue de la renovation de la
Congregation. Toute societe humaine
se trouve constituee etaun sens uniquement en fonction du but pour lequel
ses membres se sont groupes.
L’appel a la perfection au service de
I'Eglise est, naturellement, le but commun de toutes les societes religieuses.
Mais le but specifique de chacune est
ce qui les differencie les unes des autres
et donne a chacune sa raison d’etre en
tant qu’entite sociale distincte. Le tendance elle-meme a la perfection chretienne est done pratiquement inseparable de I’objectif specifique qui constitue
le service de tel besoin concret et officiellement exprime de I’Eglise.
L’esprit propre d’un institut emarge
graduellement, comme par une croissance concomitante. du travail meme
pour lequel un institut existe; et la mentalite de ses membres est fagonnee par
I’activite dans laquelle sont engagees
leurs energies personnelles. En consequence, si Ton veut conserver et accroltre I’esprit d’union, il est essentiel
que toutes les autres oeuvres, assumees
par ”voie d’exception”, soient referees
et orientees, d’une fagon dynamique,
vers I’obtention du but specifique et
particulier de I’institut. Sinon, cet esprit
s’affaiblirait et les liens de I’unite finiraient par se rompre. Ou il n’y a pas
identite d’objectif, il ne saurait y avoir
de societe.

”La tache la plus importante des Chapitres
Generaux est d’etudier d’adaptation des regies
de leurs instituts aux conditions changeantes
des temps.. Ceci, toutefois, doit etre effectue
de telle fagon que soit maintenue intacte la
nature propre de I’institut. Chaque famille
religieuse a sa fonction propre et doit demeurer fidele a ce role. La fecondite de la
vie des instituts est basee sur la fidelite a
ce but specifique.” (A tous les religieux, 23
mai 1964. Souligne par nous.)

En d’autres termes. c’est le ’but specifique” qui determine toute le reste et
c’est vers lui que doivent tendre toutes
les activites. S’il etait modifie, on se trouverait en presence d’un autre institut.
Tous les membres actuellement vivants
de la Congregation le sont devenus en
vue de ce ’’but specifique” expose dans
la Const. 2, n° 7, et c’est pourquoi nulle
autre Congregation du Saint-Esprit
n’existe, ni en droit, ni en fait.
L’evangelisation des Africains et des
populations d’origine africaine est loin
d’etre achevee. L’Eglise n’a pas encore
pris racine chez les peuples au sud du
Sahara et, parmi certains, nul effort n’a
encore ete tente en ce sens. En depit
des progres spectaculaires realises par
I’Eglise dans ce domaine de son apos-

N.B. — Pour tout changement de
nom ou d’adresse concemant les
abonnements pour 1967, priere de
s’adresser a:
COR UNUM
Clivo di Cinna, 195
ROME (ITALIE)
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tolat missionnaire, les catholiques n’y
representent aujourd’hui guere plus de
10% de la population totale. La tache
de la Congregation est done plus urgente et plus excitante que jamais.
Les problemes de la vie missionnaire
d’aujourd’hui sont sans doute differents
de ceux qu’ont connus les premiers
membres de la Congregation. II y aura
toujours des ’’risques missionnaires”
d’une sorte ou d’une autre, comme il y
en a eu depuis que les Apotres ont
entrepris d’evangeliser le monde de
leur temps. Mais le meme probleme
fondamental demeure: les nations attendent encore la venue du Christ dans
son Eglise. D ’apres mon experience
personnelle sur le terrain, si limitee
soit-elle, je connais de vastes espaces
habites par des millions de gens qui
n’ont pas encore ete evangelises, simplement faute de missionnaires et de
ressources necessaires.
Au point de vue de la mission de I’Eglise dans le monde, ces ames figurent
parmi ”les plus abondonnees": elles
sont done notre premier souci. Notre
vocation particuliere a travailler a
I’etablissement de I'Eglise chez des populations de ce genre, est, selon le
decret ”Ad Gentes”: ”une charge tres
importante et tres sacree de I’Eglise”
(25) et ”le devoir fondamental du
Peuple de Dieu.” (35)
Ainsi, dans toutes nos discussions concernant la renovation de la Congregation, nous devons tenir compte, en premier lieu, de cette claire et nette directive de Vatican II:

Les instituts de vie active, qu’ils poursuivent
ou non une fin strictement missionnaire, doivent se poser sincerement devant Dieu la
question de savoir s’ils peuvent etendre leur
activite en vue de I’expansion du Regne de
Dieu parmi les hommes; s’ils peuvent laisser
a d’autres certains ministeres, de fa$on a
depenser leurs forces pour les missions... (et)
si leurs membres prennent part selon leurs
forces a I’activite missionnaire. ” (Ad Gentes, n° 40)

Nous sommes Spiritains dans la mesure ou ces paroles nous engagent a nous
renouveler dans notre action pour ”les
tribus, les langues, les peuples et les
nations”, qui n’ont pas encore connu
le Christ en son Eglise. II n’existe pas
de motif plus important de nous renouveler nous-memes en tant que Congregation.
Eugene Hillman
Monduli, Tanzania

Le Prix Pierre Charles, de I’Institut Universitaire des Missions de Fordham (New York)
a ete deceme au P. Eugene Hillman, d’Arusha, pour son livre ’’The Church as Mission”,
reconnu comme ”la contribution la plus importante aux etudes missionnaires parues aux
Etats-Unis au cours de 1965.” La revue
’’Herder Correspondence” I’a Indus dans sa
liste des dix ouvrages les plus importants
publies en anglais cette annee-la.

Le Frere Thomas Joseph, de la Province orientale des Etats-Unis, suggere
que toutes nos Provinces devraient s’unir pour la production d’un film consacre
aux Freres et a leurs activites, dans le but de promouvoir les vocations. Si I’une
ou I’autre Province disposait deja d’un film de ce genre ou desirait participer
a en produire un (meme en utilisant le materiel deja existant), nous serions
heureux de servir d’intermediaire. Ecrire a COR UNUM, Clivo di Cinna, 195,
Roma, Italia.
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